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ABSTRACT 
Theme parks have emerged as a major tourist attraction in Asia. Their design 
and layout are often sophisticated and thus constitute a challenge to the way visitors 
navigate in unfamiliar surroundings. Developing a theme park identity is essential 
for successful wayfinding and for creating space for a more legible and user-friendly 
experience. In recent years, wayfinding has become an issue on how visitors find 
their way around the theme park. However, only a few studies have explored visitor 
behaviour related to wayfinding and the choice of activities that visitors prefer most. 
This research investigates visitors wayfinding behaviour in a theme park by 
determining the pattern of movement to improve the physical environment. The 
study was conducted at the Universal Studios in Singapore. The researcher used a 
questionnaire survey to elicit data from 229 theme park visitors. The study 
investigated visitors’ perceptions on the design layout, facilities and choices of 
attractions. In addition, a behavioural observation was conducted to complement the 
questionnaire. The data were analysed using the Rasch Model analysis. The findings 
reveal that intentions, attitudes, and motivation were mostly identified through the 
environment and behavioural responses. It was also discovered that the ability of 
visitors wayfinding  can be grouped into three types: adaptability, visual connectivity 
and flexibility. Both from environment responses and behavioural responses of 
visitors merged to improve the flow of visitors. This indicates that spatial and 
individual factors affect familiarity with the environment. Therefore, in wayfinding 
behaviour, visitors tend to look for a strategic preference in facing the difficulties 
they encounter with the activities in each zone, base on individual cognitive 
performance.  This  study contributes  to theme park management, space design and 
policy making in tourism and recreational industry to improve the theme park 
experience for visitors.  
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ABSTRAK 
Taman tema telah muncul sebagai salah satu daya tarikan pelancongan utama 
di Asia. Reka bentuk dan susun atur taman tema ini selalunya canggih, justeru 
menjadi cabaran kepada pengunjung mencari tuju di kawasan yang tidak dikenal 
pasti persekitarannya. Membangunkan identiti taman tema adalah penting untuk 
panduan mencari arah tuju dengan berkesan bagi mewujudkan ruang untuk 
pengalaman yang  mesra pengguna. Kebelakangan ini, panduan mencari arah tuju 
telah menjadi satu isu untuk cara pengunjung mencari arah jalan mereka di dalam 
taman tema. Bagaimanapun, tidak banyak kajian dilakukan ke atas tingkah laku 
pengunjung yang berkaitan dengan perancangan ruang arah tuju dan pilihan aktiviti 
yang disukai pengunjung. Kajian ini mengkaji prilaku pengunjung mencari arah tuju 
di taman tema dengan menentukan corak pergerakan bagi mempertingkatkan 
persekitaran fizikal taman tersebut. Kajian ini dijalankan di Universal Studios yang 
terletak di  Singapura. Penyelidik menggunakan soal selidik bagi mendapatkan data 
daripada 229 pengunjung taman tema tersebut. Kajian ini termasuk persepsi 
pengunjung terhadap reka bentuk, kemudahan, dan pilihan tarikan permainan. Selain 
itu, pemerhatian terhadap tingkah laku dijalankan bagi melengkapkan soal selidik. 
Data kajian dianalisis menggunakan analisis Rasch Model dan mendapati bahawa 
tujuan, sikap dan motivasi adalah aspek paling penting yang telah dikenal pasti 
melalui tindak balas persekitaran dan tingkah laku pengunjung. Penemuan kajian 
menunjukkan bahawa kebolehan pengunjung mencari arah tuju boleh dibahagikan 
kepada tiga jenis: penyesuaian, sambungan visual dan fleksibiliti. Tindak balas 
persekitaran dan tingkah laku pengunjung boleh digabungkan untuk meningkatkan 
aliran pengunjung, yang mana faktor ruang dan individu memberi kesan kepada 
penyesuaian persekitaran. Oleh itu, tingkah laku pengunjung dalam mencari arah 
tuju,  cenderung kepada mencari strategi dalam menghadapi kesukaran yang di temui 
dengan aktiviti-aktiviti di setiap zon, berdasarkan prestasi kognitif individu. Kajian 
ini menyumbang kepada pengurusan taman tema, rekabentuk ruang dan pembuatan 
polisi dalam industri pelancongan dan rekreasi sekaligus  mempertingkatkan 
pengalaman  di taman tema bagi pengunjung. 
